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が疑問形であろうとも、相手の意向を聞くような純粋な疑問ではなく、寧ろ、肯定的表現とほぼ同
義に解釈できることが明らかにされている１）（池田 1967；　Quirk et al. 1985；　Heritage 2002aなど）。
Quirk et al.（1985）によれば、“Isn’t the answer obvious?”は“Surely the answer is obvious.”
を意図し、話し手が「その答えは明らかである」という命題を積極的に肯定していることを示し



















表明する。“Haven’t you had breakfast yet?”は“Is it realy true that you haven’t had break-





















































01 R: Wel, do you think with this one? I think this one might up here.
　　（中略）
02 R: Yeah, so I think this one goes like here and he walks back and he’s like, ‘Hey, come 
jump over the clif with’. And then he’s like, [See, see, this is..
03 L:                                               [But then this one could go there then too, couldn’t it?
04 L: Cuz he’s walking back that way, you could put it either place.
05 L: [You know?
06 R: [Yeah, but he has to walk back again.
07 R: Like I think this one is the walking back from here. But see..
08 L: But there’s no walking back then to get to the yelow guy.
09 L: Like, you would have to put that one with this one, I think.
　　（沈黙0.9秒）
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日英語ディスコースにおける「和合型」と「区別型」の否定疑問





01 L: [1 Wel then, jaa＠＠
02 R: [1 Okay, so..
03 L: Um[2 m
04 R:     [2 This one has to- is maybe after he gets smashed?
05 L: I think so, because he goes back [3 and he looks kinda depressed.
06 R:                                         [3 So this goes.. that goes back with that one. So.. the 
ones with the big yelow one. Are these al [4 of them?
07 L: 　　　　　　　　　　　　　　　　   [4 Yeah, yeah, yeah.
08 L: This one goes there too, I think. Don’t you think [5 so?











う句動詞に続けて、Don’t you think so?と、間髪をいれず、まくしたてるように発話されること
からも明らかであり、コンセンサスに沿っていた状態が変化したことを示している。このよう

































































































































04 L: あ、ちがうかな、あ、これ、 [あ、でも、え、うん、これ、ぎゃ







































































































































１）Bolinger（1957）やQuirk et al.（1985）は、純粋に情報を求める（seek for information）疑問ではな
い、このような疑問形式を “rhetorical question” と呼んでいる。また、Koshik（2005）は、Bolinger
（1957）らの議論を踏まえ、これを “reverse polarity question” と名を改め、詳細な記述を試みている。
２）蓮沼（1995）はこれを「認識生成のアピール」と呼ぶ。
３）Leech and Svartvik（1994）やHeritage（2002a）によれば、付加疑問の “He likes his job, doesn’t he?” 












７）７行目のＬの同意は、直前の、So this goes. that goes back with that one. So. the ones with the big 
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